








　　The narrative tone of Théophile Gautier’s Constantinople is rather 
different from that of his other travel narratives: the narrator remains 
indifferent to the Turkish landscape. At that time, Western reforms had 
begun to spread through the Ottoman Empire, causing the rapid loss of 
Turkish customs and traditions. Théophile Gautier uses irony to emphasize 
the absurdity of this attempt.
　　Nevertheless, in this narrative, he tries to affect originality by wandering 
around the city, without a guide or a map, and seeking to satisfy his aesthetic 
sensibilities. Chance sometimes rewards him with something picturesque. The 
author endeavors to describe his impressions without hesitating to use 
oxymorons.
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（quelque chose de grotesque et formidable），そしてそれはまた彼を「笑わせ








に凶暴な顔つき 29）」（à physionomie bonassement féroce）をしており，「親

















































いる。1865 年にその一部（最初の 6 章）が『パリから遠く離れて』に所収され
ることになる。
3）　プロスペル・マリヤ（1811─1847）はフランスにおけるオリエンタリスム絵画
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いている。これは 1851 年 8 月 4 日の「ラ・プレス」紙に発表され，後に『螺鈿
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